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بناء الشخص ّية يف رواية «احلواف» لع ّزت الغ ّزاوي
 أمحد شعث.* د
 غزة-جامعة األقصى
فلسطني

:امللخـــ�ص
 وذلك من خالل,نحاول يف هذا البحث الك�شف عن بنية ال�شخ�صية يف رواية «احلواف» لعزّت الغزّاوي
ومظاهر ت�ش ُّكلها النف�سية واالجتماعية والفكرية واللغو ّية،  أ��سلوب تقدمي ال�شخ�ص ّية:  أالول:م�ستويني أ��سا�سيني
 بحيث تكون مقاربتها وت أ�ويلها وفق ًا ملبد أ� التحوالت والثوابت يف, وظيفة ال�شخ�ص ّية ودورها: والثاين.أ�ي�ض ًا
 با إل�ضافة �إىل التمييز ما بني ال�شخ�صيات ال ّرواة وغري,«النموذج العامل ّيذ» أ�و ما ُيعرف بالعوامل أ�و الفواعل
. والرئي�سة وغريها من ال�شخ�صيات يف عامل الرواية,الرواة
Abstract :
In this research, we are trying to reveal the structure of personality in
the novel «Edges» by Izzat Ghazzawi, through two essential levels: the first is
a method of presenting personality and its manifestations which are molded
by psychology, sociality and intellectuality. The second method presents the
role of the personality, so as to be approached and interpreted in accordance
with the principle of the changes and constants in the «global paradigm» or
what is known as factors or doers, and to distinguish between narrators and
characters other than narrators, and the main characters and other figures in
the world of the novel.

*dr.ah61@yahoo.com
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املقدمة:

ي�ش ِّك ُل بنا ُء ال�شخ�صية تقني ًة ها َّم ًة ,وو�سيل ًة �رضور ّية
يف �سبيل حتقيق رواية «احلواف» أ�هدافها اجلمال ّية
ودالالتها ا إلن�سان ّية .ويبدو أ�ن هذه التقنية ,على
وجه اخل�صو�ص ,ي�ؤدي اكت�شافُها ،وت أ� ُّم ُل مكوناتِها
وجوانبها� ,إىل تفعيل املنظور النقدي؛ ليتم َّك َن من
ا�ست�رشاف أ�فق ي�سمح بر�ؤية أ��شمل و أ�عمق للرواية,
من حيث طبيعة العالقات بني ال�شخ�صيات و أ�ثرها يف
خلق التوتر ،وال�رصاع الدرامي ال�رضوري للرواية.
وهذا كله ال يت أ�تّى جتليه � إ ّال يف خ�ضم أالحداث ،وما
متثله يف ن�سقي الزّمان واملكان ,على وجه العموم ,وهو
ما لفت انتباه بع�ض الباحثني( ,)1ودفعهم �إىل حماولة
ا�ستك�شاف جوانب من جماليات هذه الرواية ,وهي
الثانية من روايات وق�ص�ص عزت الغزاوي*.
وقد حاول بحثنا الك�شف عن «منهج» الكاتب ،ور�ؤيته
املتحققة يف بناء ال�شخ�ص ّية وت�ضافرها ومتا�سكها
على امل�ستوى النف�سي والفكري وال ُّلغوي ,دون ف�صم
ُعرى العالقة الطبيع ّية بني هذه العنا�رص أ�و جتريدها
احليوي ,لكي ت�ستوي ال�شخ�ص ّية يف
من جمالها
ّ
�إطارها ا إلن�ساينّ.
ويف �سبيل حتقيق ذلك تط ّلب أالمر النظر يف ال�شخ�ص ّية
الروائية بو�صفها وظيفة أ�و أ�داة ترثي عامل الرواية,
وتر�سم املعامل ا إلن�سانية يف ذاكرة املتلقي على مدى
بعيد .ومن هنا تكون ال�شخ�ص ّية ,يف التحقيق
النهائي� ,صورة المتزاج عاملي املتخ ّيل الروائي
والواقع وتقاربهما ,وهما يحققان االئتالف ويوفران
�رشوط حماكاة الرواية للحياة ,لتكون قريبة من نب�ض
ومعبة عن �شيء من طموحات ا إلن�سان.
الواقع رّ

2



تقدمي ال�شخ�صية:

الروائي( )2ال�شخ�صية أ�همي ًة خا�صة,
يويل النق ُد
ُّ
بو�صفها تقنية �رضور ّية للرواية وال�رسد الق�ص�صي,
و�إن بدا ذلك من خالل وجهات النظر وا آلراء النقدية
()3
املختلفة حول ال�شخ�صية الروائية ,فالتقليديون
على �سبيل املثال ,ير ْونَ أ�ن ال�شخ�صية الروائية
حي ,وينظرون �إىل احلدث الروائي
مبثابة كائن ّ
بكونه نتاج ًا حلركة ال�شخ�صية ,وك أ�نه جِ ن�س من
التاريخ ,أ�و �رضب منه .ويعني ذلك أ� ّن الرواي َة
ال تخلو من جمان�سة املجتمع أ�و مطابقته ,و أ� ّن
ال�شخ�ص ّية �صورة دقيقة أ�و قريبة الدقة من حقيقة
املجتمع وواقعه .وهكذا يقابل النقد التقليدي ال�شخ�ص
التاريخي
احلقيقي بال�شخ�صية يف الرواية ,واحلدث
ّ
الروائي( .)4أ� ّما النقد احلداثي( )5فريى �نأ
باحلدث
ّ
اخلطاب الروائي هو الرحم التي تنتج ال�شخ�صيات,
ويعقد عالقة متما�سكة بني هذين العن�رصين ,بحيث
يكون التم ُّثل اجلمايل والعاطفي أللحياء أ��سا�س ًا لهذه
العالقة.
أ
أ
وخال�صة المر بالتحديد� ,ن التقليديني ير ْونَ يف
ال�شخ�صية الروائية كائن ًا ح ّي ًا ,بينما يرى احلداث ّيون
ال�شخ�صية كائن ًا من ورق( ,)6مبعنى أ�نها ال حتيا � إ ّال
من خالل اللغة والكلمات فح�سب .والر أ�ي أالقرب
�إىل املو�ضوعية نراه يف االختالف البينّ والبون البعيد
الفني ,والواقع التاريخي; �إذ �إن أالول
بني الواقع ّ
الروائي لغاية فنية ,ولكن
هو �شيء خيا ّيل يبد ُعه
ُّ
ال�صورة امل�ستمدة من الواقع ال تعدو أ�ن تكون كيان ًا
فني ًا مكتفي ًا بذاته ,مادته أالوىل مبذولة يف احلياة,
ولكنها بعد أ�ن تُ�ش ِّك َل يف الرواية تفقد �صلتها املبا�رشة
يعب عن
بالعامل اخلارجي; لت�صبح �صل َة رم ٍز ّ
لغوي رّ
ر�ؤية أ�دبية ،وال يقرر حقيقة حرفية للواقع(.)7
ويبدو أ�ن �إحدى الطرق املهمة يف تقدمي ال�شخ�صية يف
�إطارها ال�رسدي تكون عرب عن�رصين فائقي التم ُّيز
وهما :الت�سمية والفردنة( .)8وكالهما يكون بهدف
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/1
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ا�ستخراج «ذات» معينة تتحول �إىل عن�رص رئي�س يف
عامل الق�صة .وبالن�سبة للت�سمية ف� إ َّن ال�سار َد يعم ُد
�إىل منح فئة من ال�شخ�صيات أ��سماء دالة عليها.
وا�سم ال َع َلم يع ُّد دا ًال مق ّدم ًا ,أ�و كما يقول بارت :هو
أ�مري ال ّدوال( .)9ويتبادل كثري من النقاد()10ر أ�ي ًا
مفيد ًا يف هذا امل�ضمار ,يح ّدد أ�ن اال�سم هو عبارة عن
متييز وتف�ضيل ,فكون ال�سارد ي�س ّمى فهذا معناه أ�نه
مي ّيز واحدة من ال�شخ�صيات( ,)11وهذا يعني أ�ن
الت�سمية هي ُهو ّية ال�شخ�صية الروائية ,وت�ستثنى
احلاالت التي يكون فيها غياب اال�سم جزء ًا
بالطبع,
ُ
من �إ�سرتاتيجية �رسد ّية قائمة على اللغز ,بحيث
الكلي ل إلمكانيات
ترتافق معرفة اال�سم مع اال�ستنفاد ّ
ال�رسدية( .)12أ�ما م� أس�لة «الفردنة» فهي تعود
�إىل طقو�س الظهور اخلا�صة بال�شخ�ص ّيات ,حيث
ي�صطنع امل�ؤلف تقنيات ع ّدة تربز مكانة ال�سارد
وموقع هذه ال�شخ�صية ,أ�و تلك يف اخلطاطة ال�رسدية.
وبتعبري آ�خر �إن أ�ي ظهور ل�شخ�ص ّية ما ال ُب ّد أ�ن يكون
وظيفي ًا ,مبعنى أ�ن يكون خا�ص ًا بهذه ال�شخ�صية ,من
حيث دخولها �إىل م�رسح أالفعال يف الرواية(.)13
ومن امل أ�لوف يف النقد الروائي( )14أ�ن ُ
ينظ َر الباحثُ
�إىل ال�شخ�صية الروائية كالعادة يف تق�سيمها �إىل
�شخ�صية رئي�سة تتمحو ُر الرواي ُة حولها ,و�شخ�صية
ثانوية ت�صعد �إىل م�رسح أالحداث بني احلني وا آلخر,
وفق ًا للدور املنوط بها .ولكن يبدو أ�ن الت�صنيف
�إىل �شخ�صية مد ّورة و أُ�خرى ّ
م�سطحة ,تبع ًا أللبعاد
ا إلن�سانية وتعقيدها ووجوهها املتعددة( .)15وتُعرف
ال�شخ�صية املد ّورة ب أ�نها ت�شكل عامل ًا كلي ًا معقد ًا,
وتبدو متناق�ضة ,ولكنها تكون أ�كرث �إن�سانية يف
مت ُّثل أ�بعاد الفكر ا إلن�ساين .أ�ما ال�شخ�ص ّية ّ
امل�سطحة
فتُعرف ب أ�نها تقف على حالها ال تكاد تتغيرّ يف مواقفها
وعواطفها و أ�طوار حياتها .وال�شخ�ص ّية املد ّورة هي
معادل مفهوماتي لل�شخ�ص ّية النامية ,بينما تبدو
ّ
امل�سطحة مرادف ًا للثابتة التي ال تكاد تختلف عن
3



امل�سطحة يف ا�صطالح الناقد ا إلجنليزي (فو�ستري)
( ,)E.M.Foster)(16على �سبيل املثال.
وميكن ا إلفادة من بع�ض الدرا�سات النقدية
املتم ّيزة( )17فيما تطرحه من �إجراءات مو�ضوعية
عن أ��شكال تقدمي ال�شخ�صية وو�سائل بنائها
وت�صنيفاتها .وهذه ا إلجراءات تتمثل يف مقيا�سني
أ��سا�سيني هما(:)18
الكمي ,و ُينظر فيه �إىل كمية املعلومات
 .1املقيا�س
ّ
املتوافرة واملق ّدمة �رصاحة حول ال�شخ�ص ّية.
النوعي ,ويرتبط مب�صدر املعلومات عن
 .2املقيا�س
ّ
أ
ال�شخ�صية وطرق �دائها ,حيث يتم ت�صنيف امل�صدر
والك�شف عن طبيعة أ�دائه يف ال�رسد.
ومن أ�جل حتقيق أ�هداف املقيا�سني وفق ًا للغاية التي
نحاول الو�صول �إليها نقدم جدو ًال �إح�صائي ًا ي�ساعدنا
يف التمييز بني ال�شخ�صيات ,ويك�شف عن قيمتها
احلقيقية من خالل دورها ورتبتها وانتمائها �إىل
ال�شخ�صيات الرواة أ�و غري الرواة.
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جدول ( )1قيا�س ح ّيز ال�شخ�صيات الرواة

4

الراوي
ال�شخ�صية
ر أ�فت
ر أ�فت
ر أ�فت

احليز
ال�رسدي
بال�سطور
62
100
60

ر أ�فت

32

نادر
ر أ�فت

9
42

ر أ�فت
ر أ�فت
ر أ�فت
نادر

32
36
30
141

ج ّدة نادر
ر أ�فت

13
90

ر أ�فت

34

ف�ؤاد

40

ر أ�فت

113

زوجة احلاج
عبد النبي
ر أ�فت

35
40

ر أ�فت

62

حيز الف�صل
بال�سطور

مو�ضوع ال�رسد

ن�سبة حيز الراوي
مقي�سة بالف�صل

أ
الول70 /
الثاين191 /
الثالث80 /

انتظار عبا�س
رحلة ف�ؤاد �إىل املخيم
اال�ستعانة بالذاكرة للتعرف على
عبا�س
خليط من الق�ضايا :ذكريات عبا�س
ومو�ضوع الع�صيان املدين
حول �شخ�صية عبا�س
زيارة الراوي ملخيم الده�شية

88.57%
52.35%
75%

الرابع59 /

الرابع59/
اخلام�س/
60
عالقة �إبراهيم فوزي وف�ادؤ
ال�ساد�س88 /
ال�سابع96 /
اعتقال نادر
ؤ
الثامن183 /
ف�اد وباتريك واعتقال نادر
الثامن 183 /ذكريات ف�ؤاد و�رسوة وحياتهما يف
القرية
الثامن183 /
تذكر النكبة ودالالتها
التا�سع 101 /فعاليات االنتفا�ضة وكوابي�س
ال�شهداء واملطاردين
العا�رش 75 /الع�صيان املدين وبع�ض ن�شاطات
ف�ؤاد ال�سيا�سية ,وذكريات �إبراهيم
فوزي
العا�رش 75 /ذكريات عبا�س يف بريوت ,وبع�ض
فعاليات العمل ال�رسي
ال�سفر �إىل عمان وذكريات قرية
احلادي
املجدل و�رسوة
ع�رش133 /
الثاين ع�رش� /رسوة وعالقتها العاطفية وزواجها
85
من م�صطفى العارف
الثاين ع�رش /زيارة قرية املجدل ودار احلاج عبد
85
النبي و�رسوة
الثالث ع�رش /مزيج من ذكريات القرية ومدينة
85
عمان

54.2%
15.2%
70%
36.3%
37.5%
16.3%
77%
7.1%
89%
45.3%

54.6%
84.9%
41.1%
47%
72.9%
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�رسوة

23

الثالث ع�رش/

ذكريات انف�صالها عن أ�مها

27%

ر أ�فت

55

الرابع ع�رش/

مقابلة مع �صديق قدمي يف عمان

61%

�رسوة

39

ر أ�فت

26

جدة ر أ�فت

17

زوجة نادر

6

نادر

59

نادر

50

ر أ�فت

40

�رسوة

108

ر أ�فت

100

�إليوت
نيومان
ر أ�فت

7
65

ر أ�فت

54

الرابع ع�رش /ذكريات عاطفية يف دم�شق ,وذكريات
90
ح�صار املخيمات يف بريوت
ق�ضية العودة �إىل الوطن.
اخلام�س
ع�رش173 /
اخلام�س حكايات رمزية قدمية حول االحتالل
ع�رش173 /
زيارة زوجها يف ال�سجن
اخلام�س
ع�رش173 /
اللقاء بعبا�س يف الزنازين
اخلام�س
ع�رش173 /
ؤ
ر�ى رمزية حول الدم وال�شهادة
اخلام�س
ع�رش173 /
اجتماع �سيا�سي حول االنتفا�ضة
ال�ساد�س
ع�رش155 /
أ
نثار من ذكريات �يام تل الزعرت
ال�ساد�س
وعبا�س ,ومعنى الفقد والغربة
ع�رش155 /
واملوت يف املخيم
ال�سابع ع�رش /ال�سفر �إىل لندن إلنتاج فيلم عن
123
املطاردين وق�ضايا أ�خرى
ال�سابع ع�رش /الوعي أالخالقي حول اال�ستعمار
123
والقهر
ال�سفر �إىل املغرب وتون�س,
الثامن ع�رش/
104
وحكايات متفرقة حول مقتل فتاة
القرية ,و�رسوة وغياب زوجها
التا�سع ع�رش /حكايات عن زيارة املغرب وتون�س

�رسوة

52

التا�سع ع�رش/

�رسوة

68

الع�رشون/

85
90

142
142

190

ذكريات عن احل�صار واحلرب
والقرية وعالقتها بعبا�س وف�ؤاد
وغريب
ذكريات مع ف�ؤاد وال�سجن

43.3%
15%
9.8%
3.4%
34.1%
28.9%
25.8%
69.6%

81.3%
5.6%
62.5%

38%
36.6%

35.7%
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أ�م فاطمة

13

الع�رشون/

ذكريات احلاج �إ�سماعيل

6.8%

ف�ؤاد

20

الع�رشون/

العمل الفدائي ,وعالقته ب�رسوة

10.5%

ر أ�فت

98

احلادي
والع�رشون/

74.8%

�رسوة

32

احلادي
والع�رشون/

انهيار العالقة بني ف�ؤاد و�رسوة,
وعالقة ذلك بعبا�س واحلاج عبد
النبي وحتديات ت�صوير فيلم
املطاردين
مواجهة �رسوة لف�ؤاد

ر أ�فت

132

رحيل �رسوة ,قرية املجدل ,املعركة
الثاين
والع�رشون /بني املطاردين وجنود االحتالل

جمموع
الرواة ()10

حيز الرواة
بال�سطور

190
190

131

2079

131

132

جممل حيز
الرواية
بال�سطور

ــــ

24.4%

100%

ن�سبة حيز الرواة
81.6%

2547

ميكن ر�ؤية بع�ض اال�ستنتاجات املو�ضوعية املتمخ�ضة
عن اجلدول ,و أ�برزها هي:
 .1قيام الرواية على تقنية الراوي ال�شخ�صية,
حيث مت الك�شف عن ع�رشة رواة أ�دوا دور ْين ,أ�و
وظيفتني يف غاية أالهمية ,أالول :الراوي أ�و ال�سارد
الرئي�سي ,أ�و ما ا�صطلح
جنب ًا �إىل جنب مع الراوي
ّ
()19
عليه يف النقد اجلديد الراوي العليم بكل �شيء .
والثاين :دور ال�شخ�صية الروائية وما ت�ؤديه من
فعل أ�و وظيفة ت�ؤثر يف �سري أالحداث والعالقة بني
ال�شخ�صيات أالخرى.
 .2املوازنة بني احليز ال�رسدي اخلا�ص بتقنية
الراوي ال�شخ�صية ,والراوي الرئي�سي ,واحليز
العام للف�صل أ�و الف�صول جميع ًا ,مما ي�ساعد على
ا�ستنباط آ�راء دقيقة مدعمة بنتائج مو�ضوعية تخ�ص
هذه الرواية.
 .3التمييز بني الرواة ,وغري الرواة من �شخ�صيات
6

الرواية ,وهو متييز ي�ؤدي �إىل التفريق بني تقنيات
خمتلفة يف الرواية ,ووظائف ال�شخ�صيات ,والعنا�رص
أالخرى يف بناء الرواية بوجه عام.
ي�ضاف �إىل هذا اجلدول معلومات جديرة بالذكر ,من
حيث القيمة الكمية للم�ساحة الكتابية الكلية للرواية,
وهي تبلغ ( )2547أ�لفني وخم�سمائة و�سبعة و أ�ربعني
�سطر ًا تقريب ًا ,وح�صيلتها ( )142مائة واثنتان
و أ�ربعون �صفحة من القطع ال�صغري ,مع احت�ساب
�صفحات البيا�ض اخلا�صة با إلهداء واالحرتا�س.
كل ذلك موزع على اثنني وع�رشين مقطع ًا �رسدي ًا أ�و
وحدة أ�و ما ي�سمى عادة بالف�صل.
وميكن ا�ستخراج بيانات جديدة من اجلدول
ال�سابق ت�ضيء بع�ض أالمور املتعلقة بتقنية الرواة
وال�شخ�صيات على هذا النحو:
ً
 .1ر أ�فت �صالح � 1303سطرا موزعة على ثمانية
ع�رش ف�ص ًال
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/1
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� .2رسوة � 322سطر ًا موزعة على خم�سة ف�صول
 .3نادر � 258سطر ًا موزعة على ثالثة ف�صول
 .4زوجة احلاج عبد النبي� 85سطر ًا موزعة على
ف�صل واحد
 .5ف�ؤاد � 61سطر ًا موزعة على ف�صلني
َ .6ج ّدة نادر� 17سطر ًا موزعة على ف�صل واحد
 .7أ�م فاطمة� 13سطر ًا موزعة على ف�صل واحد
َ .8ج ّدة ر أ�فت  7أ��سطر موزعة على ف�صل واحد
� .9إليوت نيومان  7أ��سطر موزعة على ف�صل واحد
 .10زوجة نادر  6أ��سطر موزعة على ف�صل واحد
أ�ما ال�شخ�صيات غري الرواة ,أ�ي التي مل ت�شارك يف
وظيفة الراوي فهي .1 :عبا�س أ�حد أ�برز ال�شخ�صيات
الرئي�سة � .2إبراهيم فوزي أ�برز املطاردين وفدائي
 .3خليل حاوي � .4سلطان فهمي أ
(الخريتان
�شخ�صيتان وطنيتان) .5 .م�صطفى العرف زوج
�رسوة  .6ابن �سامل العو�ضي أ�حد �سكان قرية
املجدل  .7عبد اهلل العي�سى أ�حد �سكان القرية
.8جمدي �صحفي  .9غريب بن عبا�س � .10سلمان آ�غا
�صاحب �صندوق العجب  .11علي الراعي .12ال�شيخ
عبد املعطي �إمام امل�سجد  .13احلاج عبد النبي والد
�رسوة  .14احلاج �إ�سماعيل زوج أ�م فاطمة  .15ظافر
بن ر أ�فت �صالح.
با إل�ضافة �إىل ذلك يوجد ذكر ل�شخ�صيات غري حمددة
ال ُهو ّية ,مثل أ�هايل قرية املجدل وبع�ض رجالها,
وجمموعات املطاردين وبع�ض ال�صحفيني ,وه�ؤالء
ظهروا جميع ًا بطريقة معماة مبهمة دون تعريف
ب�شخ�صياتهم.
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النماذج الب�شرية:
الفدائي:
منوذج
ّ

ُينظر �إىل هذه النماذج من خالل قدرة أالديب على
ر�سم �شخ�صيات روائية من طراز معني يق ِّد ُمها
مفعم ًة أ
بالبعاد ا إلن�سانية ,وقادرة يف الوقت ذاته
على متثيل فئات ب�رشية ,أ�و ا إل�شارة بو�ضوح �إىل
قيم ودالالت �إن�سانية رفيعة القيمة يف الك�شف عن
حقائق النف�س وقوة الفكر وتطور الوعي ا إلن�ساين
يف هذه ال�شخ�صيات .ومن املهم هنا التنبيه �إىل أ�ن
ر�سم ال�شخ�صية يعني تقدميها وفق ًا ملبد أ� التدرج,
أ�ي االعتماد على ال�شذرات املتفرقة اخلا�صة
بال�شخ�صية ,وجمع خيوطها من الن�ص الروائي كله
بجميع وحداته ال�رسدية ,وهو ما يتطلب بال�رضورة
تق�صي اخلطاب ال�رسدي ومتحي�ص معانيه ومبانيه
اللغوية ,وت أ�مل أ��ساليبه يف �إطار أ�بعاد ال�شخ�صية
التي تتبدى �رصاحة أ�و �ضمن ًا ,وخ�صو�ص ًا أالبعاد
النف�سية واالجتماعية والفكرية.
وتبدو �شخ�صية الفدائي يف رواية «احلواف» أ�هم
ال�شخ�صيات اجلاذبة للقارئ وملحاور الرواية
و أ�حداثها وعالقتها التي تُرب ُز قوة ال�شخ�صية
وجتلياتها ا إلن�سانية .وتبدو �شخ�صية «عبا�س» قطب ًا
رئي�س ًا تدور حوله أ�حداث كثرية حتى يف أ�ثناء غيابه
يبقى م�ؤثر ًا يف ا آلخرين .وتظل افتتاحية الرواية
م�ؤ�رش ًا هام ًا للداللة على أ��صداء الرواية وما تطرحه
من ق�ضايا ومو�ضوعات .يقول الراوي الرئي�س يف
أ�ول كلمات الرواية« :انتظرناه طيلة �ساعات الليل
ع َّله ي أ�تيُ .كنّا نحن الثالثة نظن أ�نه ال ُب ّد أ�ن ي أ�تي،
ولو لدقائق معدودات .قال نادر فج أ�ة :هل ر أ�يته
،ونظرت
يف حياتك؟ حملق ُْت يف وجهه كاملخبول
ُ
�إىل املقعد الثالث ,حيث جل�س ف�ؤاد مم�سك ًا ر أ��سه
بع�صب ّية ظاهرة ،مل أ�ك ْن قد ر أ�يته من قبل .وح�سبت
أ�ن ك ًال من نادر وف�ؤاد مل يره أ�ي�ض ًا .ملاذا ُكنّا ننتظره
�إذن؟»(.)20
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� إ ّن هذه االفتتاحية ت�ضعنا أ�مام نقطة التوا�صل أالوىل
بني ال�سارد وامل�رسود له .وهنا يبدو أ�ن امللفوظ
ال�رسدي ي�ؤدي وظائف حمدودة ال تعدو أ�ن تكون
واحدة من ثالث .1 :تد�شني �إمكانية مع ّينة.2 .تقرير
هذه ا إلمكانية� .3 .إغالقها .وهذا بالتحديد ما يجعل
عملية االفتتاح ال�رسدي تنطلق من التمييز املو ِّلد
للق�صة كنقط ٍة حا�سمة يف تن�صيب الذات كمحفل
رئي�سي داخل الكون الروائي .وهذه الذات تقوم
بتثبيت هذه أالفعال يف زمان ومكان حمددين(.)21
غري أ�ن الراوي م�شغول هنا بت�شخي�ص ظاهرة �إن�سانية
أ�رادها أ�ن ت�سيطر على �شخ�صيات االفتتاحية ,ولذلك
بدت ظالل الرجاء والظن وال�شك حميطة بهم� ,إىل حد
أ�نه ميكن النظر �إىل ال�س�ؤال أالخري يف الفقرة ال�سابقة
بو�صفه مفتاح ًا للولوج �إىل ق�ضايا كثرية خا�صة بناء
�شخ�صيات الرواية .وجند يف هذا امل�ضمار أ� ّن أالفعال
نيت يف
نظن-
يف اجلمل (انتظرناهُّ -
ُ
حملقت) قد ُب ْ
تركيبها اللغوي ; إلظهار معاين الرغبة يف البوح
باملكنونات أ�و بع�ضها ,وبالهواج�س التي �شو�شت
عامل ال�شخ�صيات الثالث �إىل حد ال�شعور احلاد
بالف�شل يف �إدراك احل�ضور الفيزيقي للحا�رض الغائب
«عبا�س» .ولذلك كان االنتظار من أ�هم الق�ضايا التي
حتاول من خاللها بع�ض ال�شخ�صيات تف�سري الوجود
االجتماعي ,وظواهره ال�سيا�سية املختلفة التي تتغ ّيا
الرواية ت�صويرها ,ومت ّثل الواقع التاريخي كما يبدو
يف املخيال الروائي.
ً
وقد وردت جملة مركزية تع ّد مفتاحا; لتحليل
العالقة بني ال�شخ�صيات الثالث ,وال�شخ�صيات
الروائية أالخرى ,وك أ�ن هذه اجلملة هي مكمن
أال�رسار واحلافز الوجودي ل�سري أالحداث .وهذه
اجلملة هي يف أال�سا�س تعود �إىل «عبا�س» ذاته,
جمتز أ�ة من ر�سالة بعث بها �إىل «ف�ؤاد» وتتهمهم
جميع ًا بالتق�صري وا إلهمال يف البحث عنه مبا فيه
الكفاية( .)22وقد ُك ّررت اجلملة «مل نبحث عنه مبا
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فيه الكفاية»( )23من قِبل بع�ض ال�شخ�صيات; لتكون
حافز ًا ومعين ًا لال�ستمرار يف العمل الوطني ,و�إفراز
جهد �سيا�سي فائق التميز� .إن ق�ضية البحث عن
«عبا�س» غدت هاج�س ًا ي�شغل تفكري ال�شخ�صيات,
فالراوي الرئي�سي ,أ�و العليم «ر أ�فت» يق ّدم معلومات
و أ�و�صاف ًا لهذه ال�شخ�صية فيقول « :أ�ين كن ُْت قابلْتُه
من قبل؟ وجهه ينطق ب�سكون غريب ,يلب�س قمباز ًا
خمطط ًا باللون ال ُبني وكوفيته البي�ضاء م�شدودة �إىل
ياقته املفتوحة قلي ًال عند الرقبة ,وكان فارع الطول
مييل �إىل ال�سمنة»( .)24وي�ستكمل الراوي بع�ض
وجوه «عبا�س» بو�صفه فدائي ًا من طراز خا�ص يتم ّيز
ب أ�و�صاف تثري الده�شة وا إلعجاب .وال يدري الراوي
هل قابله يف خميم «الوحدات» يف عمان ,وبالتحديد يف
عام 1970م ,أ�م ر آ�ه يف املعد ّية عند نهر أالردن ي�ساعد
ال�شباب للعودة �إىل فل�سطني(.)25
ويقوم ال�رسد مرة أ�خرى ب�إعادة �إنتاج املعامل
ا إلن�سانية لهذه ال�شخ�صية بوا�سطة منطوق �شخ�صية
أ�خرى ,هي �شخ�صية «نادر» .ويحاول هذا الو�صف
أ�ن ي�ضفي طابع ًا واقعي ًا على ال�شخ�صية ,في�ص ّور
أ�بعادها اجل�سمانية ,أ�و هيئتها اخلارجية مع �إبراز
طابع ال�رصامة واحل�سم والدقة واحل ّدة يف �إجناز
أالعمال .يقول نادر« :ت أ�خرت يومها يف املطبعة
على غري عادتي ...خرج جميع املوظفني و أ�حب ْب ُت
أ�ن أ�بقى مع نف�سي قلي ًال .دخل رجل يف اخلم�سينات
يحمل ع�صا ,ويلب�س معطف ًا وا�سع ًا .ابت�سم يف وجهي
ابت�سامة أ��شعرتني براحة عامرة ,لكنه مل ينتظر
رحب به و أ�طلب منه اجللو�س ,ناولني ورقة
أ�ن أُ� َ
أ�خرجها من املعطف ،وقال« :نريد أ�ن نطبع هذا
الكتاب � ...أس�عود غد ًا ملعرفة التفا�صيل فقد ت أ�خّ ر
الوقت»(.)26
أ
ً
هذا ال�رسد يحمل �صور ًة �صادقة مفعمة بامل�لوف
والقريب من أالبعاد ا إلن�سانية ,والغريب منها
أ�ي�ض ًا� ,إىل حد أ�نه ميكن أ�ن تكون هذه املحاولة من
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/1
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قبيل االرتقاء بال�شخ�صية �إىل م�ستوى البطولة
أ�و ال�شخ�صية املحورية يف الرواية .ومثل هذه
ال�شخ�صية ال تتحدد ُهو ّيتُها وفق ًا للخ�صائ�ص
أاليديولوجية واالجتماعية فح�سب ,و�إمنّا تتحدد
أ�ي�ض ًا بنا ًء على الو�سيلة اجلوهرية ,وهي درجة
وعيها مل�صريها وقدرتها على االرتفاع الواعي مبا
هو �شخ�صي �إىل م�ستوى معني من العمومية .وعادة
ما نرى يف أالعمال الروائية اخلالدة أ�ن البطل يرتفع
فوق بقية ال�شخ�صيات; ألن خ�صائ�صه العميقة تتمثل
يف أ�نه ال يحيا قدره الفردي بطريقة عفوية ,بل يحياه
يحد�س فيها التخ ّل�ص مما ُفرِ�ض عليه ب�إرادته
بطريقة
ُ
الذاتية ,بحيث ترتبط حياته باجلماعة لينوب عنها
ويرتقي بنف�سه �إىل النموذج ا إلن�ساين الفذ(.)27
وت�ضيف ر�سالة أ�خرى لنادر أ�بعاد ًا جديدةً ,وتك�شف
النقاب عن بع�ض أ��رسار هذه ال�شخ�صية ,على الرغم
ممّ ا يبدو يف ال�رسد من درجة امل أ�لوف والعادي يف
الوقت نف�سه .يقول« :ابحثوا عن عبا�س،وكنت ظنن ُْت
احلار�س داخ َل
أ�نيّ وجدته .رجل يف اخلم�سني ركله
ُ
الزنزانة ,و أ�غلق علينا الباب .ا�سرتحت لوجهه من
الوهلة أالوىل .كان �شَ عر حليته قد طال وتكاثر فيه
لت نف�سي
ال�شيب .ونظرة عينيه �صبورة واثقة .تخ َّي ُ
يف زنزانة واحدة مع يو�سف النبي -عليه ال�سالم-
جاء الرجل يف�رس يل أ�حالمي الكثرية -أ�موت أ�و
أ�ع�رص اخلمر بعد اخلروج من الدائرة ,أ�ربعون يوم ًا
ق�ضاها (فهمت منه) يف مراكز توقيف كثرية .مل
يحاول أَ� ْن ي�صف يل كم ُيعذّب»(.)28
التنا�ص
هذا البعد امليتافيزيقي لل�شّ خ�صية م�صدره
ّ
القر آ�ين ,وحماولة امل�ؤلف فتح آ�فاق الن�ص الروائي
على جتارب غري عادية تنتمي �إىل ق�ص�ص القر آ�ن
الكرمي با�ستدعاء ق�صة يو�سف -عليه ال�سالم.-وهنا
ينبغي علينا فهم أ�بعاد الرواية ل إليهام بت�شابه التجربة
ا إلن�سانية كما تبدو يف الرواية ,مع التجربة ال َن َبوية
التي تنتمي �إىل املق ّد�س .فالزنزانة هي التي فتحت
9



املخيلة الروائية على جتربة يو�سف عليه ال�سالم كما
َيان قال
جن َفت ِ
ال�س َ
جاء يف الن�ص القر آ�ينَ « :و َدخَ َل َم َع ُه ِّ
أَ�ح ُد ُهما �إنيّ أَ�راين أ� ْع�صرُ خمر ًا»( .)29با إل�ضافة �إىل
جن ًأَ� ّما أ�ح ُد ُكما في�سقي
قوله تعاىل« :يا
ال�س ِ
�صاحبي ِّ
ّ
ر َّب ُه خَ ْم َر ًا ,و أ� ّما ا آلخ ُر َف ُي ْ�ص َل ُب َف َت أ�ْ ُك ُل ّ
الط ُري ِم ْن
()30
َر أْ��سِ ِه ق ُِ�ضي أال ْم ُر الذي فيه ت�ستفْتيان».
فالرواية حتيل �إىل الن�ص القر آ�ين من خالل بع�ض
العنا�رص امل�ستدعاة من ق�صة يو�سف عليه ال�سالم,
وهذه العنا�رص تعود �إىل «ال�سجن» «ونبوءة» يو�سف
عليه ال�سالم -يف ت أ�ويل أالحالم أ�و ت أ�ويله ر�ؤيارص
�صاحبيه( ,)31وال�س ّيما أالول الذي ر أ�ى نف�سه يع� ُ
بع�ض العلماء أ�ن متام الكالم «يف
خمر ًاَ .و َق ْد َق َّد َر ُ
النوم ,ثم ُحذف»( .)32وقد جاء يف أ�بلغ أ��سلوب
توجيه ًا للمراد من املحذوف ,وهو وا�ضح من ا آليات
ال�سابقة(.)33
وهناك ت�صوير آ�خر ي�ساهم يف فك مغاليق �شخ�صية
«عبا�س» ويت ّمم ر�سمها أ�و بع�ض جوانبها ,وذلك من
خالل ال�رسد اخلا�ص بثالثة أالثايف يف ال�شخ�صيات,
وهو �شخ�صية «ف�ؤاد» الذي ي�ستخدم و�سيلة أ�خرى
يف ال�رسد اخلا�ص بعبا�س ,عن طريق «اال�سرتجاع»
أ�و ما يطلق عليه ( ,)Flash backفي�رسد جوا ِن َِب
من ما�ضيه ,حينما كان طالب ًا منت�سب ًا جلامعة بريوت
العربية يف عام 1971م ,ويق ّدم �صورة فذة لعبا�س يف
موقف مهيب باجلالل والقوة ,عندما وقف خطيب ًا يف
أ�حد التجمعات الطالبية واجلماهريية ليقول« :اكتبوا
التاريخ من جديد ,اطووا خيامكم قبل أ�ن تفكروا يف
العمارات .ملاذا بريوت ولي�س �شمال فل�سطني؟ ولكنه
كان �شاب ًا .كان ع�سكري ًا -قوات خا�صة على ما
أ�ظن -يحمل بيده بندقيته « .أ�بو عزّام» قال أ�حدهم:
مل يتزوج ...ي أ�خذ راتبه كما �سمعت ويعطي ما
تبقى منه لعائلتني من ال�شهداء يف تل الزعرت»(.)34
وكانت «�رسوة» بو�صفها �شخ�صية رئي�سية أ�خرى,
ذات عالقة متميزة بعبا�س ,وهي ت�سبق ا آلخرين
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يف التعرف �إليه ,فقد كانت يف أ�حد خميمات بريوت
بعدما قدمت �إليه من دم�شق ,وبقيت متطوعة ت�ساعد
املنكوبني يف احلرب ,ور أ�ت كيف كان «عبا�س» فدائي ًا
ال ي�شق له غبار يف املعارك(.)35
ويف خامتة املطاف بخ�صو�ص هذه ال�شخ�صية يكثف
ال�رسد دفعته أالخرية ,بحيث ُيربز أالبعاد ا إلن�سانية
املرتبطة بهذه ال�شخ�صية التي أ��صبحت ق�ضية فكرية
ذات طابع خا�ص .ويف هذا ال�سياق جاء على ل�سان
الراوي الرئي�سي ما ي أ�تي« :ع ّل هذا البحث عن عبا�س
لن ينتهي ,هو الغائب احلا�رض دوم ًا ,دفقة من القلق
الطويل� ,صامت يف غيابه وح�ضوره ,وكل خيوطه
متناثرة.)36(»..
وبا إل�ضافة �إىل «عبا�س»,الذي ميثل �صورة «الفدائي»,
ميكن التوقف قلي ًال عند �شخ�صية أ�خرى هي «�إبراهيم
فوزي» .التي تط ّل على القارئ من خالل َ�س ْمتٍ معني
حمدد ب أ�بعاد ال�شباب املتح ّرق المت�شاق ال�سالح,
والفداء بالروح من أ�جل النهو�ض ب أ�عباء «التحرير»،
ودحر االحتالل بالقوة مهما كانت النهاية .وقد
أُ�لقي القب�ض على «�إبراهيم فوزي» أ�ثناء أ�دائه
عملية ع�سكرية �ضد ال�صهاينة ا إل�رسائيليني .وجاء
كالم قا�ضي املحكمة الع�سكرية ا إل�رسائيلية ,ليتلو
الئحة االتهام اخلطرية �ضده ,ويدينه بال�سجن ثماين
�سنوات(.)37
وقد ق ّدم ال�رسد مقاطع هامة للك�شف عن بع�ض معامل
هذه ال�شخ�صية الفدائية الفذّة ,وهي تتم ّيز بان�شغالها
بالتدريب على أ�خطر العمليات امل�سلحة مع ال�صديق
«ف�ؤاد»(.)38
ومي ّدنا ال�رسد ب�سمات أ�خرى تخ�ص هذه ال�شخ�صية,
حيث تبدو أ� َنَّها تت�سم بالهدوء وال�رصامة والعناد
أ�ي�ض ًا .وهذه ال�سمات هي جزء من مكونات حاالت
نف�سية ووجدانية  ،تبدو خلف املعامل اجل�سمانية
البادية ,أ�و الهيئة اخلارجية من نحافة بادية وو�سامة
ظاهرة ,وهو بعد ذلك يقرتب من نهاية الثالثينات من
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العمر( .)39وبعد أ� ْن أ�م�ضى ثماين �سنوات �سجين ًا,
اختار طريق ًا أ��ش ّد �صعوب ًة وخطور ًة تدل داللة قاطعة
على أ�نَّه فدائي من طراز «عبا�س» ,وقد انتهت حياته
يف ال�رسد الروائي �شاخم ًا ك أ�طواد القرية ,يف �ساحة
الوغي وال�رشف يف معركة حامية الوطي�س ,ا�ستب�سل
فيها املطاردون أالبطال بقيادة «�إبراهيم فوزي»,
وظهر «عبا�س» ك أ�نَّه القائد اخلفي أ�و أالب الروحي
احلا�رض الغائب(.)40

منوذج ال�سيا�سي:

�شخ�صيات ع ّدة مثل« :ر أ�فت
تنتمي �إىل هذا النموذج
ٌ
�صالح» الراوي الرئي�س ,و»ف�ؤاد» ,و«خليل حاوي»,
و«�سلطان فهمي» ,وغريهم .و� إ ْن كانت أالخريتان
ثانويتني مل تدر حولهما أالحداث � إ ّال ملام ًا .أ� ّما الراوي
الرئي�س فال�رسد غري وفري املعلومات بالن�سبة �إليه;
ألنه من�شغل ،كما يبدو ،بت�رسيد احلكايات املتعددة
التي تتكامل يف الرواية مثل :حكاية �رسوة ,وحكاية
�إبراهيم فوزي ,وحكاية عبا�س ,ولكنها جميع ًا
تن�صهر; لتك ّون احلكاية الكربى للقرية الفل�سطينية
مبا�ض مازال حمفور ًا
التي �شهد التاريخ احلديث لها ٍ
يف �صفحة ال�رشف ,و�سيبقى كذلك ي�شهد بدور عظيم
يف الثورة الفل�سطينية احلديثة ,خ�صو�ص ًا يف أ�عوام
 1928و 1939 1936-و1965م وغريها.
أ� ّما �شخ�صية «ف�ؤاد» فيمكن النظر �إليها بو�صفها
متثي ًال حي ًا لفئة أ�و نخبة �سيا�سية ,وقد اجتمع لهذه
ال�شخ�صية أ�مران جعالها كذلك .أالول هو أ�ن هذه
ال�شخ�صية تتمتع باقتدار -بقوة احلجة يف اخلطابة,
طاغ يف
وف�صاحة الل�سان ,وهذا ما جعلها ذات ح�ضور ٍ
�صفوف اجلماهري .أ
والمر الثاين يتمثل يف أ�نه مفاو�ض
وحماور من طراز خا�ص ,يتمتع بذكاء وفطنة وقدرة
م�شهود لها ,حتى ُعرف يف و�سائل ا إلعالم بحواراته
مع ا إل�رسائيليني ,وبن�شاطه الوطني وعالقاته
ب�شخ�صيات من القيادة الفل�سطينية �صانعة القرار يف
(م.ت.ف)(.)41
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املج�سدة ل�شخ�صيته ال�سيا�سية,
ويبدو أ�ول املواقف ّ
أ�نه ذو قدرة فائقة على «اخلطابة» ,ومن ذلك
م�شهد قام فيه خطيب ًا أ�مام امل�شيعني جلنازة �إحدى
ال�شخ�صيات البارزة ,وهو «حممد القا�سم» ,فكان
طليق الل�سان بليغ ًا ي أ��رس اجلماهري بحما�سة ُتلْهب
ال�صدور ,وتُ�شْ عل ال�شَّ جاعة يف النفو�س( .)42على
الرغم من ذلك فقد بدا وا�ضح ًا أ�ن اجتاه ًا ميثله بع�ض
ال�شباب ُينكر على هذه ال�شخ�صية ما متثله من التفاو�ض
مع ا إل�رسائيليني .جاء يف ذلك قول أ�حد امل�ش ّيعني:
«هذه �شخ�صيات تقابل ا إل�رسائيليني ..ر أ�يتهم يف
()43
التلفزيون ،وا آلن يحكون با�سم ال�شهداء».
وقد اكتمل ا�سم «ف�ؤاد عبد اجلبار» دا ًال على
�شخ�صيته يف الف�صل ال�ساد�س من الرواية( ,)44على
ل�سان أ�حد ق�ضاة املحكمة ا إل�رسائيلية التي حكمت
عليه بال�سجن عام ًا واحد ًا .وهذه �إ�ضاءة تنري
بع�ض أ�بعاد ال�شخ�صية ،وتك�شف عنها وجتعلها
حماكاة للواقع أ
والحداث التاريخية ,ومتثي ًال جليل
ال�شباب الذي نه�ض يف أ�واخر العقد الثامن من القرن
الع�رشين ,و�صنع ما يعرف باالنتفا�ضة الفل�سطينية
عام 1987م.
وعلى �صعيد دال اال�سم ومعانيه و�إ�شاراته
ال�سيميولوجية ,ال جند تباني ًا بني اال�سم يف الرواية
ونظريه يف الواقع ,حيث �إن هذا اال�سم يتوفر على
�شخ�صي ولقب عائلي على أ�قل
ا�سم م� ؤ َّلف من ا�سم
ّ
تقدير ,وهو «ف�ؤاد عبد اجليار» .وهذا امل�ستوى
يتطابق مع الواقع االجتماعي امل أ�لوف ,وبذلك ال
ُيف�صل بني املتخيل الروائي والواقع املعا�ش .واال�سم
با إلجمال ي�ستدعي بال�رضورة عاملني :املبا�رش ،وهو
�شخ�صية الرواية ,واملوازي ,وهو نظريه املختلف
عنه وامل�شابه له يف حكاية الوجود(.)45
أ
هذه ال�شخ�صية �إذن تبدو منوذج ًا متع ّدد البعاد
واجلوانب ,يكاد يكون متثي ًال لطبقة اجتماعية بدت
تنمو وتتطور يف املجتمع العربي يف فل�سطني ,وت�ؤدي
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دور ًا هام ًا وم�ؤثر ًا يف احلياة.
وعلى ال�صعيد العاطفي لهذه ال�شخ�صية بدت عالقة
«ف�ؤاد» �إن�سانية بفتاة القرية أالوىل «�رسوة» ,وذلك
حينما كان مدر�س ًا يف القرية .ومثل أ�غلب الق�ص�ص
املحب عن حبيبته ,وتنقطع
يف هذا امل�ضمار يفرتق ّ
العالقة وفق ًا ل�رضورات احلبكة الق�ص�صية املثرية
واملنطقية يف الوقت نف�سه .وهكذا ينتقل «ف�ؤاد» �إىل
القد�س للعمل يف ال�صحافة وممار�سة ال�سيا�سة(.)47

منوذج املر أ�ة:

تع ّد �شخ�صية «�رسوة» أ�برز �شخ�صية ن�سائية ميكن
أَ� ْن ت�صنّف حتت هذا العنوان أ�و ال�صنف .وهي
�شخ�صية نادرة مبواقفها االجتماعية ومكوناتها
مما
النف�سية وطبائعها ,ومنحاها الفكري الوطنيّ ,
يدل على أ�نّها متثل منوذج ًا ي�شخّ �ص دور املر أ�ة
الناه�ض يف املجتمع الفل�سطيني يف عهد االحتالل
ا إل�رسائيلي .هذه املر أ�ة التي حتملت الب�ؤ�س والفقر
يف حياة القرية ,وكابدت حياة الهجرة الق�رس ّية
واللجوء �إىل بع�ض البالد العربية.
أ
وقد بدا امل�ستوى االجتماعي من �برز وجوه
ال�شخ�صية ,حيث عانت م�آزق ع ّدة ,وجت ّرعت مرارة
تف ّكك أ��رستها ال�صغرية وطالق أ�مها ورحيلها �إىل
ال�سبل,
دم�شق ,ثم موتها ,وقد تف ّرقت بالفتاة ُّ
فرتكت درا�ستها يف جامعة دم�شق والتحقت بالثورة
الفل�سطينية وعا�شت يف املخيمات( ;)48لتجد يف املخيم
تعوي�ض ًا ملا فقدته من أالب ّوة أ
والمومة .ووجدت يف
«عبا�س» أ�ب ًا بدي ًال .وملّا كانت �سنة 1976م قررت
العودة �إىل م�سقط ر أ��سها قرية املجدل ,واختارت
وقت احل�صاد موعد ًا لو�صولها �إىل قريتها(.)49
وقد اتخذ ال�رسد و�سائل خمتلفة إلبراز �شخ�صية
«�رسوة» مكتملة أالبعاد من خالل و�سيلة ذائعة فني ًا
وهي كتابة «الر�سائل» أ�و «املذكرات» ال�شخ�صية ,كما
نرى يف هذه القطعة ال�رسدية« :خط يدها� -رسوة-
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دقيق .كان ال ُب ّد أ�ن أ�قول لك (ولو كتابة) انَّني أ�حب ْب ُت
�شاب ًا تعرفت �إليه يف جامعة دم�شق .قابلته يف نادي
ال�ضباط الفل�سطينيني وتكررت لقاءاتنا .ي أ�تي �إىل
اجلامعة كل خمي�س وعدنا مع ًا -هو يف �إجازة .لي�س
له أ�هل هناك ,ينام يف خميم الريموك .قال يل م ّرة:
يل أ� ٌب ي�شبه احلاج عبد النبي .تعرفت عليه هنا يف
دم�شق -يف املخيم -أ�م�سك بيدي �صباح يوم وجاء بي
�إىل املع�سكر وع ّلمني ك َّل أال�شياء»(.)50
يف بداية هذه القطعة ال�رسدية املكثفة يعلق الراوي
الرئي�س وي�صف هذه املذكرة ال�شخ�صية ب أ�نَّها ذات
ّ
خط دقيق .وهذا التو�صيف ل�شكل الكتابة من خالل
اخلط اليدوي ,يوحي باحلر�ص ال�شديد على �إظهاره
بطريقة ت�ؤكد خطورة امل�رسود وخ�صو�صيته,
واحلر�ص على االحتفاظ بالذاكرة; لتظل حمفورة
البوح مبا يف �ضمريها من
يف النف�س ال تربحهاَّ ,
ولكن َ
أ
مكنونات يدخل يف نطاق اخلرق للم�لوف واخلروج عن
العرف االجتماعي; لكونه اعرتاف امر أ�ة و�رضورة
�إن�سانية بعيد ًا عن اخلداع والنفاق االجتماعي .وهذا
عبعن ر�ؤية جديدة لعالقة املر أ�ة باملجتمع من
ما ُي رّ
جانب ,وبالرجل من جانب آ�خر .وبالطريقة نف�سها
حتتفظ «�رسوة» مبواقفها اخلا�صة التي حتدد من
خاللها عالقتها مبن حولها وفق ًا للتطور الفكري;
لها ,كما يبدو يف هذا املثال« :كان ّ
خط يدها دقيق ًا
ك أ�نَّها تكتب كب�سولة .يف ال�سابعة كن ُْت حني ع ْد ُت
�شم�س حزيران ,يف جيبي
من املدر�سة ت�سوط ظهري ُ
أ
�شهادة املدر�سة .وج ْد ُت أ�مي على عتبة البيت� .بي
احلاج عبد النبي غاب عنا ثالثة أ�يام .كان يعلم أ� ّن
أ�مي راحلة .مل يكن معها �سوى �صرُ َّ ة مالب�س حملتها
()51
حني ر أ�تني وخرجت من املجدل».
وهكذا يبدو للباحث أ� َّن الطريقة التي تعتمدها الرواية
يف بناء ال�شخ�صية ,تتمثل يف و�صف ال�شخ�صية على
الطريقة الكال�سيكية ,كما ُعرفت يف ا آلداب العاملية
احلديثة ,وخ�صو�ص ًا يف أ�دب «بلزاك» الذي ا�شتهر
12

12

أ
بال�سلوب التحليلي لو�صف ال�شخ�صية من اخلارج,
وفهم أ�فكارها .وهي طريقة مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا
بال�رسد .والكاتب ي�صف املظهر اخلارجي; ل ُي ْدخِ َل
ال�شخ�صية يف موقف معني ,وليحم َلنا على تخ ُّيلِها,
()52
فيوهمنا بالواقع.

وظائف ال�شخ�صية:
هذا اجلانب ق ّدم تطور ًا يف ال�رسديات بعامة ,ونقل
منظور النقد الروائي املعا�رص ,ودائرة االهتمام فيه
من ال�شخ�صية بو�صفها كائن ًا حي ًا� ,إىل ال�شخ�صية
بو�صفها وظيفة ودور ًا يف عامل الرواية أ�و الق�صة.
والوظيفة أ��سا�س ًا هي التي مت ّيز ال�شخ�صية وتربز
وجو َدها ,وتعني «ما تقوم به ال�شخ�صيات من فعل
حمدد من منظور داللته على �سري احلبكة»( .)53وبنا ًء
على هذا التحليل ف�إن مفهوم البطل قد ُح ِّدد يف �ضوء
ال�شخ�صية الرئي�سة بالذات ,و�رضورة وجود اتفاق
بينها وبني وظيفتها ,أ�و �إ�سناد أ�كرث من عمل لل�شخ�صية
الواحدة( .)54ووفق ًا لهذه املحددات تمَ َّ البحث يف
ال�شخ�صية بت�سميتها «العامل» كثابتٍ يقا�س به كل
عمل ق�ص�صي .والعامل ,كما ّمت تف�سريه وت أ�ويله ,له
دور أ��سا�سي يف م�ستوى البنية العميقة لل�رسد .وهذا
امل�صطلح ُيع ّد «جرميا�س ّي ًا»; ألن «جرميا�س» نف�سه
وتو�صل
هو أ�ول من أ�دخله يف جمال ال�رسديات,
ّ
�إىل ما �س ّماه «النموذج العاملي»(Actantial( )55
 ,)Modelوهو يت أ�لف من �ستّة عوامل حم ّددة هي:
الذات ,والهدف ,والباعث أ�و املر�سل ,واملتلقي,
واملعني ,واخل�صم أ�و املعيق.
وميكن أ� ْن ُيعرف «العامل» ويك�شف عن طبيعته
انطالق ًا من الوظائف ال�رسد ّية التي حت ّددها
وتف�سرّ ها الرت�سمية ا آلتية(:)56
املر�سل  --املو�ضوع  --املر�سل �إليه
امل�ساعد  --الذات  --املعار�ض
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� إ َّن أ�هم ما يدل عليه النظام العاملي ,هو الرتكيب
الن�سقي و�سل�سلة العالقات املنتظمة داخل النموذج.
وتبدو عالقة قابلة; لتوليد توتّر داخل الن�ص ال�رسدي
عندما تكون أ�مام تنظيم عام (يتمف�صل) يف ثالثة
أ�زواج من العوامل أ�و الفواعل ,ونكون أ�مام ثالثة
حماور هي(:)57
حمور الرغبة  ---ذات /مو�ضوع
مر�سل �إليه
حمور ا إلبالغ  ---مر�سِ لَ /
حمور ال�رصاع  ---معيق /م�ساعد
وهذه حماور ميكن الك�شف عنها يف رواية احلواف,
ونراها متحققة يف ال�شَّ خ�صيات التي متثل أ�دوار ًا،
وحتقق أ�هدافها من خالل وظيفتها ,فمث ًال املحور
أالول يتحقق يف الدور ا آلتي:
حمور الرغبة  ---ذات /مو�ضوع
احلب �( ---رسوة)( /الزواج).
واملحور الثاين ُينظر �إليه يف وجود العالقة ا آلتية:
حمور ا إلبالغ  ---مر�سل /مر�سل �إليه
احلرية أ�و التحرر  ---ف�ؤاد (مث ًال) /االحتالل
ا إل�رسائيلي� (.ضمن ًا)
أ� ّما املحور الثالث فيتوفر بطاقته وداللته يف املثال
ا آلتي:
حمور ال�رصاع  ---معيق /م�ساعد
� .1إبراهيم فوزي  ---اجلهل واخليانة واالحتالل/
كل منا�ضل ومواطن أ��صيل.
 .2ف�ؤاد عبد احليار.
 .3عبا�س
(�...إلخ)
وعند ت أ�مل البنية العميقة لل�شخ�صيات يف م�ستوى
الوظائف تبدو العوامل أ�و الفواعل ذات طبقة
13

13

تت�صف بالتح ّول والتغيرّ كقيمة أ��سا�سية تتجلى
فيها الوظائف ,حيثُ تغيرّ «الفواعل» �رضورة
�رسدية تلبي توافقات ال�رسد مع تقنياته وطرائقه،
لتحقيق جماليات الرواية و�شعريتها النوعية .وقد
ظ ّل (الفاعل) وهو عن�رص رئي�س ,م�سيطر ًا على بنية
الف�صول أ�و الوحدات ,من خالل تقنية الراوي العليم
بكل �شيء ,وهي أ�كرث أالمناط بروز ًا يف الرواية ،كما
ظهر ذلك جلي ًا من اجلدول ال�سابق .ومن املعلوم أ� َّن
املظاهر ال�رسدية ثالثة أ�مناط ,وهي(:)58
 .1الراوي العليم بكل �شيء ,حيث نرى الراوي
يعلم أ�كرث مما تعلم أ�ية �شخ�صية يف ال�رسد .و ُيطلق
أ�حد االجتاهات النقدية على هذا النمط «الر�ؤية من
اخللف» ,و ُيرمز له بال�شكل ا آلتي :الراوي---
ال�شخ�صية.
 .2الراوي مت�ساوي املعرفة مع ال�شخ�صية ,وي�س ّمى
«الر�ؤية مع» .وحتدد العالقة فيه عرب الرمز ا آلتي:
الراوي = ال�شخ�صية .وتف�سريه أ�ن الراوي ال يقول
� إ ّال ما تعرفه ال�شخ�صية.
 .3الراوي قليل املعرفة بالن�سبة لل�شخ�صيات.
وتكون فيه معرفة الراوي أ�قل من أ�ية �شخ�صية
روائية .ورم ُز هذا املظهر هكذا :الراوي ---
ال�شخ�صية.
و�إذا كانت �سمة التغيري تطال ع ّدة عنا�رص مثل:
املر�سل ,واملو�ضوع ,واملر�سل �إليه ,واملعني أ�ي�ض ًا,
ف�إن �سمة الثبات تظل مال�صقة لعنا�رص أ�خرى مثل:
املعني واخل�صم ,وهما يتمثالن يف عن�رصين ثابتني
تقريب ًا ,ويكونان :الثوار ,واالحتالل ا إل�رسائيلي.
ويف بع�ض أالحيان يتمثل العن�رص أالول يف املواطن
على العموم ,كما يتمثل العن�رص الثاين يف اجلهل
أ
بالمور الوطنية مث ًال .وميكن أ�ن نلحظ املتغريات
والثوابت يف بنية «العوامل» أ�و «الفواعل» من خالل
ر�ؤية أ�فقية �إىل هذه املحددات وممثليها ،كما تبدو يف
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هذه أالمثلة:
()59
(الف�صل أالول)
الفاعل /ر أ�فت (الراوي الرئي�س).
املو�ضوع /انتظار عبا�س.
املر�سل /عبا�س.
أ
ؤ
املر�سل �إليه /نادر -ف�اد -ر�فت.
املُعني /نادر وف�ؤاد.
املعيق /االحتالل ا إل�رسائيلي.
الف�صل الرابع
الفاعل /ر أ�فت.
املو�ضوع /عبا�س وق�ضايا االنتفا�ضة.
املر�سل /ر أ�فت ونادر.
املر�سل �إليه /كل موطن.
املعني /عبا�س وكل املنا�ضلني.
املعيق /االحتالل ا إل�رسائيلي واخلونة
()60

أ�ما الف�صل أالخري يف الرواية ,وهو الثاين والع�رشون,
فيتحقق فيه متثيل النموذج العاملي على نحو ترى
معه املتغريات والثوابت قيا�س ًا أ
بالمثلة ال�سابقة,
هكذا:
()61
الف�صل الثاين والع�رشون
الفاعل /ر أ�فت.
املو�ضوع /املعركة مع االحتالل.
املر�سل� /إبراهيم فوزي وجمموعات املطاردين.
املر�سل �إليه /أ�هايل القرية وكل املواطنني.
املعني /أ�هايل القرية وكل املواطنني.
املعيق /جنود االحتالل والعمالء ( ,أ�و املتخاذلني
واجلبناء).
و�إذن ميكن ت�صنيف املتغريات والثوابت ب�صورة
مبدئية على أ��سا�س أ� ّن تركيب الن�سق التكراري هو
الذي يك�شف عن الثوابت من العنا�رص يف النموذج
14

14

العاملي أ�و م�ستوى الفواعل ,كما نرى مث ًال يف عن�رص
(املعيق) الذي يتمثل يف االحتالل ا إل�رسائيلي .أ�ما
املتغريات فيمثلها بدقة عن�رص (املو�ضوع); ألنه دائم
التغري والتطور والتب ّدل دون احلاجة لتربير ذلك,
الق�ص وطبيعة ال�رسد تحُ تِّم توالد
� إ ْذ � إ ّن �رضورة ّ
أالحداث ،وتغيرّ املو�ضوعات واالنتقال من حال �إىل
الق�ص ,حتى
أ�خرى; لكي يرتاكم ال�رسد ويتطور ّ
ي�صل �إىل ذروة ال ُعقدة على امل�ستوى الدرامي.
وميثل عن�رصا (املر�سل) و(املر�سل �إليه) ,متغري ًا
آ�خر ,فكل وحدة �رسدية أ�و مقطع أ�و ف�صل تختلف
عن أالخرى يف �إ�سناد الدور الرئي�س ,أ�و الوظيفة
املعينة ل�شخ�صية ما يف كل مرة .ويف أ�حيان قليلة يكون
املتغري مبهم ًا أ�و غري حمدد ال ُهو ّية ,أ�و غري م�سند �إىل
فاعل أ�و �شخ�صية بعينها ,بل ي�ستهدف اجلماعة
ا إلن�سانية يف املجتمع ,وهو ما يتمثل يف املر�سل �إليه
يف الف�صل الرابع على �سبيل املثال; � إ ْذ ا�شتمل على
كل مواطن ,كما ا�ستهدف أ� ْن يكونَ املر�سل �إليه يف
الف�صل اخلام�س( )62كل أ�هايل خميم الدهي�شة ,وهو
مثال �صالح ودا ّل على املتغيرّ (املر�سل �إليه).

اخلامتة
ميكن �إيجاز أ�هم النقاط التي حاول البحث الك�شف
عنها يف رواية احلواف ,فيما ي أ�تي:
 .1ا إلبانة عن طريقة تقدمي ال�شخ�صية و أ��سلوب
تو�صيف معاملها املختلفة ,و�إبراز مكوناتها
وجوانبها على م�ستوى الهيئة اخلارجية ,أ
والبعاد
النف�سية والفكرية جميعاَ ,وذلك عرب اللغة وفيها,
ولي�س دونها.
أ
 .2الك�شف عن دور ال�شخ�صية يف م�رسح الحداث
وت أ�ثريها يف منظومة ال�رسد وقيم الرواية اجلمالية,
وهي مناط جناح الروائي يف بناء تقنيات �رسده
وو�سائله الفنية على وجه العموم ,وبناء ال�شخ�صية
على وجه اخل�صو�ص.
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 .3حتليل ال�شخ�صية بو�صفها وظيفة �رسدية يف
غاية أالهمية والتعقيد .فال�شخ�صية ,كما ُينظر �إليها
يف أ�حد االجتاهات النقدية املعا�رصة ,لي�ست ذات
مرجعية اجتماعية أ�و واقعية ,بقدر ما تعنيه وتدل
عليه من قيم ومبادئ وفكر �إن�ساين أ��صيل.
 .4ر�ؤية ال�شخ�صية من منظور يت�سع ل إلطاللة على
العديد من تقنيات ال�رسد الروائي مثل :تقنية الراوي
وتع ّدد الرواة ,وم�ستويات ال�رصاع الدرامي يف
الرواية.
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